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大学進学および就職時における若者の地域間移動 :
優秀な若者人材を地方に集めることは可能か？











態及び世帯数（平成 28年 1月 1日現在）」によれ

















































































































































































































































































順位 都道府県 人数 順位 都道府県 人数 順位 都道府県 人数
1位 東京 659 10.8 ％ 1位 東京 1,531 25.2 ％ 1位 東京 2,053 33.8 ％
2位 大阪 441 7.3 ％ 2位 愛知 486 8.0 ％ 2位 大阪 741 12.2 ％
3位 神奈川 418 6.9 ％ 3位 大阪 481 7.9 ％ 3位 愛知 446 7.3 ％
4位 愛知 416 6.8 ％ 4位 京都 401 6.6 ％ 4位 神奈川 335 5.5 ％
5位 埼玉 324 5.3 ％ 5位 神奈川 393 6.5 ％ 5位 福岡 331 5.4 ％
6位 兵庫 311 5.1 ％ 6位 兵庫 285 4.7 ％ 6位 兵庫 199 3.3 ％
7位 福岡 266 4.4 ％ 7位 福岡 277 4.6 ％ 7位 京都 196 3.2 ％
8位 千葉 246 4.0 ％ 8位 北海道 182 3.0 ％ 8位 北海道 151 2.5 ％
9位 北海道 205 3.4 ％ 9位 埼玉 181 3.0 ％ 9位 埼玉 128 2.1 ％
10位 京都 155 2.5 ％ 10位 千葉 147 2.4 ％ 10位 広島 118 1.9 ％
11位 静岡 149 2.5 ％ 11位 広島 146 2.4 ％ 11位 宮城 103 1.7 ％
12位 広島 144 2.4 ％ 12位 滋賀 104 1.7 ％ 12位 千葉 93 1.5 ％
13位 茨城 140 2.3 ％ 13位 宮城 96 1.6 ％ 13位 新潟 82 1.3 ％
14位 岐阜 124 2.0 ％ 14位 新潟 89 1.5 ％ 14位 静岡 82 1.3 ％
15位 新潟 119 2.0 ％ 15位 岡山 85 1.4 ％ 15位 岡山 71 1.2 ％
高校所在地 大学所在地 希望勤務地
割合 割合 割合






















































⇒ （地元が東京以外） ⇒ ① 完全地元残留組
⇒
⇒ 県内に進学 ⇒ ⇒ （地元が東京） ⇒ ② 東京組
⇒ ⇒ ③ 社会人デビュー組
⇒ ⇒ ④ 大学デビュー残留組
⇒ 県外に進学 ⇒ ⇒ ⇒ ⑤ Uターン就職組















①完全地元残留組 1,625 26.7 ％
②東京組 474 7.8 ％
③社会人デビュー組 632 10.4 ％
④大学デビュー残留組 1,216 20.0 ％
⑤Uターン就職組 1,292 21.2 ％
⑥流動組 842 13.8 ％
合計 6,081 100 ％
割合









































































































社会人デビュー組 大学デビュー残留組 Uターン就職組 流動組
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Interregional Migration of Youth at University 
entrance and Employment
　Interregional Migration of young people 
at three time points were investigated: in 
high school, at university entrance, and at 
employment. Results of Study 1 indicated that 
especially 18- and 22-year-olds often moved 
between regions. Young people moving in 
exceeded those moving-out at both ages only 
in the Kanto region. Study 2 indicated that 
more than 50% of university students hoped to 
get a job in their hometown. Many students in 
Hokuriku and Kansai regions wanted to leave 
their hometown when entering a university 
and return when they start working. It is 
considered necessary to increase the number 
of young people that do not leave their 
hometown when entering a university or 
when getting a job, as well as increase the 
number of those that leave their hometown 
when entering a university and return to their 
hometown for employment.
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